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NOTE DU CARDINAL SECRETAIRE D’ETAT
AU CHARGE D’AFFAIRES DU PORTUGAL
(28-VII-1866)
SO M M AIR E — Repo nse objetive a la Note du Gouvernement portugais

au sujet de I’envoi des missionnaires du Saint-Esprit
an Congo sans en avertir le meme Gouvernement.

Dalle Stanze del Vaticano
28 Luglio 1866
Con Nota del 6 April p° p° V. S. Ill.ma comunicava al
Sottoscritto Cardinale Segretario di Stato di Sua Sandta un
dipaccio del Signor Ministro degli Affari Esteri in Lisbona,
relativo alia missione lecentemente awenuta di akuni Ecclesiastici stranieri ndl Regno del Congo, senza essere precorse
su di essa 'per cura della Santa Sede le opportune intelligienze
col Reale Governo Portoghese, per ragione del Patronato che
conta su quelle terre la Corona di Portogallo. H qual fatto
ha messo in grave apprensione io stesso Real Governo per la
supposizione dhe siasi inteso di creare nel detto Regno una
Prefettura Apostolica, separandone ii 'territorio dalla giurisdizione del Prelato Diocesano, cioe del VescOvo di Angola.
Di cio poi, come si soggiunge nel dispoccio Ministeriale
e nella Nota suddetta, il Governo Portoghese ebbe a meravigliarsi ancor maggiormente per non trovarsi il fatto della
enunciata missione in coerenza con le miziative ehe nel Luglio
1 ^54 erano occorse in Lis'bona tra la Nunziatura Apostolica
ed il Real Mimstero per provvisorio espediente sull’invio di
un sufficiente numero di Missionarn esteri in Angola, per
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essercitarvi con dipendenza dal Prelato Diocesano il Ministero
evangelico a vantaggio delle tanto bisognose popolazioni.
E quindi nel accennarsi la benevola accoglienza fattasi
agli inviati Missionarii del Governo Portoghese in ragione dei
riguardi proprii delle amichevoli relazidni internazionali, si
conchiudeva col dimandate che a sopimento delle suscitatesi
apprensioni, ed a temozione di conflitti nocevoli agli interessi
religiosi, venisce strectamente ingiunto a que’ Missionarii dalla
Santa Sede di regolare la loro azione nel senso delle cornunicazioni diretcesi dal Reale Governo nel proposito al Governatore Generale di Angola ed al Prelato Diocesano.
Quanto al ritardo della sua risposta il Sottoscrirto ebbe
gia ad indicarne con suo rincrescimento la causa a V. S. Ill.ma,
cioe l’aver egli dovuto lungamente attendere sull’argomento
della Nota le necessarie informazioni dal Dicastero ch’erasi
occupato della cosa: il quale neH’averle or somministrate ha
dedotto di rion aver potuto corrispondere con la desiderata
sollecitudine a motivo delle indagini ch’ebbero a praticarsi
sipra di antecedent! che si connettevano coll’affare.
Le notizie e osservazioni trasmesse al Sottoscritto dalla
parte or accennata lo rendono in grade di affermare che nella
operazione poc’ anzi dispostasi dalla Santa Sede pel Regno del
Congo non avvi alcun elemento che possa cagionare fundate
inquietudini al Real Governo Portoghese. La stessa S. V . Ill.ma
no tardera, sperasi, a cdnvincersene in forza delle delucidaziom
che sul tema della sua Nota e del congiuntovi dispaccio il
Sottoscritto prende ad esporle.
Fin dai tempi del Pontefice Urbano VIII £u fundata nel
Regno del Congo una Prefettura Apostolica, affidandosene
la direzione ai Religiosi Cappuccim italiani, con dispenza dalla

Propaganda. II Portogallo nc riconobbe 'la legittima esistenza (1).

Qutesta interruzione (2) per altro nulla toglieve alio stabilimento della IVfissione medesima, la quale percio comunque
rimasta di fatto in uno stato di a'bbandono, conservava totalmente in diritto la sua esistenza.
In si sfavorevole stato di cose sopraggiunse providenzialmente una spontanea esibizione per parte dei Sacerdoti della
Congregazione dello Spirito Santo e del S. Cuore di Maria
residenti in Francia.

Da quanto il Sottoseritto ha voluto esporre con sufficiente
detaglio alia V. S. Ill.ma Le sera manifesto dhe il prowedimfento teste dispostosi dalla Santa Sede rispetto al Congo, ben
lunghi d’aver laspetto di creazione di una Prefettura Apostolica, 'non ha ne puo esattamente aver altro scopo che quello
di ripristinamento di una hdissione che non avea mai cessato
di esisterc, comunque fosse rimasta intertotta e sospesa per le
cagioni di sopra accennate.
E conseguentemente Le sara facile il dedurre che siccome
tal Missione erasi gia organizzata fin della sua origine con
qutelle basi che convenivansi a garanzia dei diritti del Vescovo
Diocesano e dei riguardi del 'Reale Patrona'to, cos! nel richiamarla ora in attivita pote reputarsi sufficiente il riportarsi
(x) Fn suite le Cardinal Antonelli expose les {aits transmis par
la reponse de la Propagande du 16-VII-1866, ici publiee.
(2) Interruption creee par le depart du dernier Capucin, le
7-V-1835.
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alle basi medesime, senza che sembrasse necessario il farsi
carico delle intelligenze awenute nel 1854, tra la 'Nunziatura ed il Ministero Portoghese nell’essersi occasionalmente
divisato, qual misura prowisoria, l’invio di un Competente
numero di Religiosi Missionari nella Diocese di Angola.
La qual necessity ancor meno affacciavasi a (motivo della
sostanziale coi'ncidenza tra le primitive basi della rinascente
Missione, e le condizioni avute in mira dal Real Governo
Portoghese, nella circostanza or mentovata.
E di tal sostanziale coincidenza se ne ha la palpabile pruova
nell fatto della spesso citata istruzione del 1726, si e gia presa
dai Missionarii verso Monsignore Vescovo di Angola, al quale
essendosi essi presentati nell’accingersi ad assumere il Sagro
Ministero, ris'cossero da lui favorevole accoglienza e si ebbero
la occorrente comunicazione di poteri.
La somma degli schiriamenti e rilievi fin qui addotti lascia
il Sottoscritto nella convinzione di aver evidentemente dimostrato dhe l’operazione della Santa Sede rispetto al Congo e di
tal carattere, da dover affatto dissiparsi, come prive di fundamento, le moleste preoccupazioni del Real Governo di Portogallo. Trattasi, secondo 1’esposto di sopra, non gia dello stabilimento di una nuova Missione Apostolica in quel Regno,
ma soltanto della ristaurazione di quella gia stabilitasi, ne mai
abolita, sebbene arrestata da diuturna interruzione: le norme
onde venne ripristinata equivalgono nella loro sostanza alle
condizioni intese dal Governo Lusitano nell’interesse del Regio
Patronato: i Missionarii subentrati a sostenerla trovansi in
ottime relazioni coil Vescovo, a tutela della giurisdizione ad
esso spettante nei luoghi della Diocesi, ai quali estendesi il
perimetro della Missione. Laonde viene a cessare ogni ragione
di rimostranze dal lato del Real Governo; siccome cessa dal
pari if motivo della dimanda che si passava a fare nel Dispaccio

e nella Nota anzidetta: dappoiche tali dimande trovansi gia
prevenute dal fatto ad esse conforme. II qual fatto rende sempre piu manifesto quanto emerge dalle finor addotte considerazioni, die cioe la Santa Sede nel ristabilire la interrotta
Missione del Congo tenne fermo il concetto delle succennate
intelligenze del 18 54 ; e che conseguentemente nel conservare
a quella Missione la primitiva istruzione del 1726, non intese
porre un atto in contradizione alle dette intelligenze, ne punto
alterare la giurisdizione del Prelato Diocesano di Angola, nei
rapporti di soggezione dei Missionarii aH’ordinaria di lui
autorita.
Del rimanente, se nel reassumersi la sospesa Missione non
ne fu direttamente dato awiso al Real Governo Portognese,
di cio non potrebbe assegnarsi altra causa the quella della persuasione in cui era la Propaganda, che in seguito della partecipazione fattasi suirargomento a Monsignore Vescovo di
Angola, andava a risultarne anthe al Regio Governo la opportuna notizia. Ed in questa parte il Sottoscritto senza che senta
il bisogno di maggiore spiegazione, e ben sicuro che la V . S.
111.™ ed il suo illustre Governo punto non esitaranno a ravvisare 1’incidente comme affatto scevro da tutto cio che potesse
mai aver ancor 1’ombra di una men premurosa osservanza de’
giusti riguardi verso lo stesso Governo. I quali riguardi avendo
ben presenti la Santa Sede non esitara ad accogliere le osservazioni che nel tratto sucessivo il Reale Governo Portoghese
avesse a fare per qualche giusto titolo in cose relative alia Mis
sione onde si tratta.
N ell’occasione poi di ques'ta sua risposta il Sottoscntto
non pud dispensarsi dal fare un opportuno appello aH’impegno
che il R. Governo Portoghese manifestava, particolarmente
nella surricordata trattativa del 1854, diehiarandosi ben propenso a coadiuvare col valevole suo concorso le provvidenze

apostoliche dirette a promuovere la luce del Vangelo nei rimoti
paese del Regno tuttor involti nel'le tenebre dell’errore. £ su
tal nobile impegno dbe la S. Sede conta con viva compiacenza,
sperandone prosper! effetti alia 'Missione teste ripristinatasi
a salute spirituale degli abitanti del Congo. Trattasi di argomento sul qual il Regio Governo assai ben conosce quanto
interessi il favorevole suo concurso, essendo dimostrato dalla
esperienza come il salutare espediente della Sagre Missione
operi la piu vantaggiosa influenza ancbe per la sociale civilizzazione dei popoli.
Si val il Sottosoritto della presente circostanza per confermare alia S. V. Ill.ma i sensi della sua piu distinta stima.
s) G. C. Antonelli

A M N E — Cx. 253.

